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Aim: In this study, an interview survey was carried out to examine the ways in which Japanese families 
living abroad build relationships within local communities and become functioning members of those 
communities. We compare families living abroad for long periods (long-term international resident 
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families) with those who were transferred abroad for work and later returned to Japan (transfer-and-
return families), and analyzed the human networks they formed after moving abroad and the later 
expansion of these networks.
Method: We interviewed four long-term international resident families in August 2016, and four 
transfer-and-return families in September 2017. Interviews were semi-structured and covered topics 
including problems encountered after moving abroad and their resolution, human networks formed 
after returning to Japan (transfer-and-return families), and problems encountered after returning to 
Japan and their resolution (transfer-and-return families).
Results: For both long-term international resident families and transfer-and-return families, when a 
network of other Japanese people was present immediately after they moved abroad, this network 
functioned effectively to resolve problems related to children’s school life, basic needs such as food, 
clothing, and housing, and other issues. Long-term international resident families maintained these 
networks for long periods in order to help their children retain Japanese language skills and Japanese 
culture, while transfer-and-return families utilized them to gather information about integrating their 
children into the Japanese school system when they returned to Japan.
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竹田 美知 国際移動家族の社会的サポートネットワーク 29
うに、海外生活が一時的な「長期滞在者」は、この 5年間で約 3.9％増加している。そのうち、
54％が民間企業の海外派遣をされた「長期滞在者」であり、ついで留学や研究者が多い。ま
た移動先は米国 27％（23万 3746人）が最も多く、次に中国 14％（12万 5089人）となって
いる。男女別では男性が女性を若干上回っている。また、「長期滞在者」の男女別では、「男性」

































































































































調査対象者 G H I J
性別 女性 女性 女性 女性









3人（夫・子 1人）4人（夫・子 2人）5人（夫・子 3人）











調査対象者 ア イ ウ エ
性別 女 女 女 女
居住地 中部 中部 中部 中部
滞在年数 5年 3年 +4年 2年 +8年 4年 +4年 +8年
家族人数（同
居続柄）
夫・子 2人 夫・子 2人 夫・子 3人 夫・子 2人
年齢 63歳 64歳 52歳 63歳
ライフコー
スの段階












































































































































































1回目のカナダへの赴任の時は、長女は 3歳から 8歳半、次女が 0歳から 3歳、一番下が 1
歳未満で帰ってきたので、下の子はその時の海外滞在（1回目のカナダ）の記憶はない。
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